



Kyo-zon (echo-existence with others):  















In this paper we discuss a possibility of coexistence with others as a means to see “mutuality” between us both ethical-
ly and artistically. The title word “Kyo-zon” represents exactly this challenge. If we try to translate this word into En-
glish, it would be “echo-existence.” We realize our existence through the reflection of others. To discuss this theme, we 
focus on French composer Pierre Boulez’s art concept. As a composer, a conductor and an educator, he has worked to 
spread the present music beyond both the past ground and various differences. However his practice and the concept are 
consisted of the idea that the present is identified with “déduction” from the past. It guides us to know that we ourselves 
(present) are deducted from others (past). We mutually share this idea and it provides us to have opportunities both to 





























































ら着想されたものである 6。この「エクラ」は，ブーレーズの楽曲《エクラ Éclat》（1965 年）と，











































































































































コレージュ・ド・フランスにおけるブーレーズの講義は，1976 年から 1995 年まで続けられ 












































































































































の無限に多くのすぐれた諸固有性の一つとして，いわばおのずから生じる」のである（Kant, E. Kritik 
der Urteilskraft. Felix Meiner Verlag, 1974, s.223 （「判断力批判」（原佑訳）『カント全集』（八）理想社，
1965年，290頁））。このような，円のもつ「諸固有性」を尊重した線との組みあわせによって成立す
るひとつの「統一性」を，クレーは期待していたと考えられる。
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しうる諸物のそうした根源的な性質」を有しており（Kant, E. Ibid., ss.223-225（290-292頁）），ブーレー
ズのいう「ひとつの現実的な事物」との類縁性は認め難いが，しかし，「多数の潜在的な事物を生
み出す」という点においてはそれが認められよう。
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ティエの序文「使用法」より。














16 Campbel, E. Ibid., p.140.
17 正確には1976年12月10日に最初の講義がおこなわれ，その後1988年までの講義ノートをまとめたも
のが翌年に『Jalons （pour une décennie）』（註11参照）として出版された。
18 Puchala, V. Ibid., pp.128f（152-153頁）.





る（Boulez, P. Michel Foucault. In; Regards sur autrui. Christian Bourgois éditeur, 2005, p.673（「フーコー
をめぐる思いで」（笠羽映子訳）『ユリイカ』（六月号）青土社，1995年，88頁））。
20 Nattiez, J.J. ‘Fidelity’ to Wagner: Reflections on the Centenary Ring. In; Millington, B., Spencer, S. （ed.） 
Wagner in Performance. Yale University Press. 1992. p.89（「ワーグナーに対する〈忠実さ〉―百周年記
念の《指環》再考」（江口直光訳）『ワーグナーの上演空間』音楽之友社，1997年，167頁）.
21 Nattiez, J.J. op.cit.（註20参照）, p.87（163頁）. ここで言及されるブーレーズの姿勢は，リヒャルト・
ヴァーグナ （ー1813-1883）の音楽に対するものである。
22 Boulez, P. op.cit.（註11参照）, p.33（30頁）.
23 Boulez, P. op.cit.（註11参照）, p.65（65-66頁）.
24 Boulez, P. op.cit.（註11参照）, p.52（51頁）.
25 Boulez, P. op.cit.（註11参照）, p.33（30頁）.
26 Puchala, V, Ibid., p.128（152頁）.
















（Barenboim, D. The Ethics of Aesthetics. Nexus Institute, 2010, p.21）。
